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〔Director: Prof Dr. Y AEMON SarRAHA) 
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In this paper are reported two cases of electricians who suffered from burns 
by electrification over 70必 ofthe body surface. 
One of the patients died from burn shock about 29 hours after the incident, 
and the other from general infection on the 30th day. 
In the second case, the biochemical changes of blood, blood pressure, serum 
electrolytes and others were observed. 
The results of laboratorial examinations are as follows: A remarkable hemo-
concentration was observed during the first few days; red and white blood cells, 
hemoglobin content and hematocrit increased remarkably, being followed by 
anemia; and serum potassium also increased remarkably, while sodium and chic-
rine decreased to some extents. 
The changes of serum electrolytes seem to prove the rationale that cortisone 
may be effective for severe burns. 
われわれは最近，電撃傷とともにp ジュー ル熱と衣 に墜落し，アークによる広範な火傷を受けたものであ
服の燃焼のために，体表面積の70%を超える広範な火 る．なお，このときの電流は70K.V.,lOOAmp.，周波
傷を負った2症例を経験したが， そのうちの 1例につ 数60, 3極性の交流電流でp 通電時聞は約1秒間であ
いては30日間にわたりp その血液・血清中電解質など った．
の推移を観察しえたのでこ》に報告する．
受傷機転：当時の状況を受傷部位および受傷現場よ 症 iJ~ 
り判断するとP 某変電所で膨張遮断機組立作業中の電 症例1: 53才の男p 電工．
工2名が，誤って隣りの充電された70/20K.V.膨張港 全身所見： 患者は興奮状態で，時折狂暴状となり，
断機に登りp 通電中の綿子に第 1例は右手を， 第2例 ｜叫芦を発し，不安顔貌を長 しP 悪心 ・曜日土を訴えてい
は左手をのばしたためP 電撃を受けて約2m下の砂地 る．言dぷ，i(t）~ lt認められない. H束縛70，緊張良好でp
本原稿の要旨は昭和32洋7百9日p 第87回大阪外科 目間体温35.0℃， I1~~＇.G血圧140mmHg，限孔は左右同大
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5) .・ 赤血球沈降速度 1Westergren氏法） ：はじめ
の24時間は著明な遅延状態でP その中等債も第2例で
はl～3mmであるが＇ 48時間頃から急激に促進し， 5 
電撃傷を伴う広範な火傷の2症例について 1015 
一一ーが／／ノ＋
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7) 電解質： i.）血清中のNa(Flame photometer mg/dlで正常範囲に近い値であったが， 2日目には
法による）は 1日自に227.0mg/dlとなって3 著しく減 34.96mg/dlに増加し，以後多少減少しつ川25mg/dl
少し，以後260mg/dl前後でp 正常値よりもやはり低 前後を示している（図13).
い値を示した（図11). iv) Ca(Sobel j迭による〕は 1日目は15.704rr,g/dlUこ
i) CI(Schales & Schalesの法による）は 1日目血 増加しP 以後8日固までは正常範囲より比較的増加し
湾中に 370.98mg/dlであるがp 以後急激に減少して た状態である（図14).
320～330mg/dl前後がつ fいている（図12) V）残余窒素（Parnas氏微量定霊法による〉は 1日




























2) 赤血球数p 血色素量は＇ 2例ともに当初48時閉
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